









MAIN LINES 0F SOcIAt P,QITICY
IS SHO].VN IN THE SOCIAL REPORT
The Social Report whioh bae just  been published by the
Commission and wUich, as before, is  in  effect  a epecial chapter of,
the Second General Report (drawn up J.n accordalce wj.th Article  122
of the EEC freaty)  oflers  certain  innovatione in  subJect r.ratter and
form directly  reiated to the new lines  of policy which v{e1.e evolved
duri-ng the year and the need for  these new liaes  to be presented
c3-early and with the necessary documentation'
'  It  should also be noted that  in  this  report the Comrai$sioq deals
r.uit.h activities  covered by the ECSC and Euratom treaties.
'  This year the SbCial Report conprises five  plrt:  plus.a detalled
sui-Jmary: a political  j-ntroduction, a report  on the commrinityss
social underta.kings  and activities  in  1968r a study of rlevelopments
;;  ;;;  ro.c:-"t.tieia  d.uring'the yearl under the heading "social  factsrr,
a-nd a commenialf, on the.bioad trend of developf:llt  in-tiris  f,i-e]'d
over the past Lb years (i.e.  between 1958 and 1968), with.a set of
statistical  tables aPPended'
The general pol-itical  cbnsiderations  are set out in  the intro-
duction and in  pait  rl,  Chapter l:  they provide a sunuftary both of
the philosophy and of  ihe most important d^irectives or other measures
adopted. by the Conmission  during tbe f,edrr
Certain inportant  factore which reflect  the Comsxissionrs  new
idea.s on socia] matter6 were refeged. to in  a speeoh which
14. f.ionel,Lo Levi Sdadri, a Vice-President of the ComnS-sbiono made
l-;r""" 
-irt; 
s"r"p"t;-'P;;iiament  on L3 March 1958 and also in  the
iln"pott on tb.e Iori"eiation  between the coruaunity;l? :o9i"1^991icr ana
its  other policiestr presented to'thg- CounciL ot 12 July  1968.
In both Lbetances there uras a cLear statement of, the basic
concepts on wnJh pilority  action is  to be based.  These rtay be
surnmarized ae followsi
(a) The pursuit  of a Coherent framework for  European social activj'-
. ti.es. with the common purpose of drawing up coniprehensive  statis*
;t";'.eR  the adeptation-oflpeopl.e to  changes'in the slructure  of
thb world arounil fhemi: ri';''  t: :"'  ::'  )  l




(n) ffre search for  specific  ans!!er6 to problens, from tho point  of
view of the quantity and quality  of aanpolor;
(c) Continual inprovement of  livinS  standards and workii:g concli-
tions  for  those in  ernployment.
These three airns of Cornnunity po3-icy have been taken into
conslderation in  a new and more detailed. definition  of tire elements
which make up the Coromunityts eoclal poJ.icy.  The work and studies
put in  hand by the Connission are intended to promote the close
integration  of eocial exigencles with eeonomic polieies.  It  is  the
Connissionrs bellef  that  the needs of  expansj.on at  Commrrnit)r LeveJ-
shouLd be kept pernanently  under revievr in  the light  of  the need.s
and trends of social progress.
(a) In order to pronote coherent action in  the sociaL field.
on the llnes  laid  do'vn, the Conrmissionrs report repeated.ly stresses
the decislve roJe whicb is  gradually being assumed by the decisions
on social policy  to be found in  the first  and eecond }teciiun-Term
..  Economic Policy Programmes, lnstruments which have been adopted by v  the Council acting on proposals from the Comnrission. ?he corrnon
policies  have social implicatj-ons which have been or are on the
point of 6eing defined or which, in  accord.atce wj-th the Treaty, wj-1l
be defined soon;  these inrplications wil-1 all" need careful  assessment.
Energy po15.cy1 industriaS- policy,  regional policy  and scientifj-c
and technological research policy,  too, have or will  haye social
itttplications whose importance will  come to the fore as economj-c
unificati-on  makes headway among fhe Six.
The questions which stand out rnost in  tbe medium*terfl  programnes
are those of  employment and vocational training;  but devcloirments in
social security also appear to be bound up with  the great, changes
that are conr:ing about in  the train  of industriaL and technological
progress.
Fron the social point of view, one of  the r:ost J.mportant uses
of  economic forecasting is  to  show in  good time what changes vrilJ'
occur in  6mployment and where, thereby making it  possible for  steps
to be taken to naintain the high level  of employnent vhicb j-s one of
the Conmulity's basic objectives.
The forward-looking studies shou]-d also make j.t  easier to esti-
raate the possibi-lities  of raisj.ng the sbandard of livingr  In this
respect the Cornraj-ssion  expects that  for  the period l9?O^I975 it  wiII,
thanks to  the preparatory work being done for  the Third I'iedium-term
Economic PoJ-icy Programme, be able to rely  on employment fo::ecasts
based not only onItvolumefr but also on ffqualityfr.  Thls should make
i't  possible to  obtain a clear idea. of  the probable trend of incomes
and of social transfer payments (in  part5-cular, the expenditure and
receipts of social- security  organizations).
(U) In  1958 the Coramission made a whoJ-e series of efforts  to




fn ;uisus.nce of the directive lai,d before the Counc.iL  on
tp Jui.y 1968, freedom of novement for persons in  paid ernployraent  has
been substantially achieved, and this opene up'fresh proepccts of
irlp]smsnting in the enrployrnent field  the principS-e of equnlity of
op;oortunity.
furthernore, the draft regulations eubmj-tted to the Council are
ained at ensuring real and effective co-ordination of the six coun-
triesr  social se-urity systems, so that workers who nigrate from one
nember country to another shall not lose any rights they have acquired
or are in process of acquiring and shaLl- be credited in fulL vrj.th al.l
their periods of insurance.
This ie,  of course, a task which will  stiil.  denand mucb ti.:ne and
diligence if  compl-ete success is to be achieved, but the vital  import-
ance of the reoults to be attained is  obvious to all.
The Conmission ls  trying to expand the exchange of infornration
anong governnent departments  concerned with workersr welfare in  order
to pronote occupational and geog:raphiqal nobility.
As far. as the structqral- aspects of er:oployment s're concerned,
the Comrnj-ssion &as qloEetry,exam"i-ned.;6ectorg  suclr as:  thc construc-
tion industryl textile$n shipbuiLding, electronics and tire pla-sti.cs
pr6ces6ing *ndustry; ' Varied. as these sectorq may ben they "a3-1
present employment problems.
::..
.  The.Comsiission ie..now completing a qtudy at regj.onal 1eve1 on
enployment in 'agr.ic.ultur.ei this 'etudy Le J"adiepensable in'ries  cf the
progrannes recerttl-y put"forwardl,in connection wj-th a .new structure
for agriculture.
It  was inevitable  that the effort  being made to  obtain nore
preciee infornation  on requirements and developnents in  enpl"bynent
should embrace questi.one of vocational training.  This should be
borne in  nJ.nd whgn_'exanini.ng  the first  eomparative repor!  on- ltroca-
tional  6uidance,act.ivilles  in  the Coruaunity'  A secand' report w:ilI
follow,  which will  cover developments  up to  tUe end of  L968.
In addition,  tlre Comnission has contlnued work under iirticle  128
ef the EEC Treaty, whieh lays dowT that  there shall  be a corunon
p.olie.y for  vocatlo4al training.  'In  this  connection the Corrurissiont
tlishiqig to give a prgeise example, has drawn up a Conngniiy list  of
the conditj-ons and capacitj-es required of ekifled  machine-tool
opErators"  Thp nex! gtage,ry1ll consi.st of proposals to the Council
on the recqgrriliqn 'gf .-nglioal!  {iplomas and other certificates  of
,proficiency.
Apart fro14 the means already referred to,  namely, freedon of
novenentr' voca!.iona1 traiqlng  of Workersl -etc.1 the Comnission has
employed i-ts , own financial  ruuotr"es to give direct  adsis-tance to
wage and salar;r 6arner6. who are or may become redundant ae-i result
of-struatural  change in  varioue branches of'production.
;1.
a a ara t  a a-4-
.F-gi69
Under Article )6 taken in conjunction with Artj-cl-e 5'; ci  tl,e
Treaty establishing the ECSC, the Communi-ty  measure6 on :tcela;tation
ancl redevelopment have taken on considerabl-e proportionsr tl.i.us help-
ing to solve tbe difficulties  raised. by the crises in thc niriing
industry and the changes made in the iron and steel lnclustr1"r
In 1968, the Conunission granted lJ nilIiolr  rlro.r in  adairt'ation
credits to provj.de fresh work for approxi-rnateJ.y 4Z ?OO i,iinc-1,'orkers
and steel-workers. If  the funds made avallabIe since Marcir 1954 are
added up, they produce a figure of 1o7 million u.a. for
375 7AO beneficiaries.
The Oomnission has also taken aotion on the estabU-shnent of new
industries:  contracts for the grant of loans to enterprises to
assist reBettlement on tbe epot i::rvolved a total  of sone
151 rrlillion u,a. between L950 and t968.
At the same time, the Cornmission continued to irapleieent the
poLioy of. eubsidized housing: 1O9 5OO dwellings bave been financed
and L01 0O0 al-ready completed.
fhe European Social f'und also st.epped up its  acti-vity both as
regards the retraining and the resettJ,eroent of, workers.  Reimburse-
""it"  in 1958 exseeded 25 lxilLion ucar (BO nilLioo ur4r for the
period.1950-19581 i,e.  since the Enropean SociaL Fund' was set up).
In the f-ight of experience and in ascordance vrith its  general
conqept of social policy, the Commlssj.on ls  now prepe.rini,'to subnit
to the Council of l"li.njsters proposals for reforms which ucu1C i-mprove
the nechanisn and widen the scope of the Social I'undi thj-s action
rvould be taken upder Article L25(b) of the SEC Treatyl ivirish provides
that new tasks nay be entruSted to the Fund on the expir)r of the
transitional Beriod (L January 1970), 
'
(c) tne third. Boint about which the Conmission is  urgcntly
concerned is,  as stated already, action to inprove the living  and
r:rorking con<litions of workers, it1 Europer  .
[he Coruoi-ssion  has attentiveLy fol]-owed the trend. of norainal
and real wages and, in  particular,  has published a study on irBasic
criteria  for  deternining wage6 and the related problerrs of, an incomee
poli.cytf,  It  is  also about to completb a study on the rcC.uction of
real- wages under the title  of  rtErosj-on of actual wagesi? a.nii an inves-
tigation  into  the problenne raised by the application  of the s3-iding
seale in  coll-ective agreements* lt'Iorhing condltions othcr than wages
and salaries have a]-so been dealt with in  a whole series of studies.
The tasks undertaken in  1968 with regard to health ancl safety
are also signifi-cant.  In  co-operation with specialists  fron the
biernber St'ates, the Commission has drawn up a proposal for  a d.irective
that wouLd improve the directive  on dangerous substafrces ancl prepara-
tj"ons ad.opted on ?-7 .Iune 1967,  The Cosrnj-ssion has also intensif,ied
j-ts vrork on elaboration of safety standards for  workers in  nuclear
i-ndustry and measures to protect the general population ageinst
ionizing radlations.-5*
Under Article 55 of the Treaty eetting up the
Coiunission  lra6 at last been abJ'e to devote some of
to the financing of various reeeareh progranmes on




its  orrn resoufcea
indusfrial- med.i-
industrial Physi-
Apart from developments in these three types of problemr which
are broad.3,y treated in the introduction, the Socia1 Report shows the
Ccpission j.s constantly consultias the two sided of industry on the
grrid.el-ines it  is  eLaborating and the measures it  is  taliing.
Belng convinced of the essentialLy democratic character of
d.iscuesions between the two sides of industry, the Coffiission follows
yiith cLose attention all- deveLopments in the relations betl:een the
trade unions and the enployeret associations, imespective of the
rlifferent Levels at rirrhich these rclations exist, so thai it  nay be
constantly aware of the social priorities  accepted by both. sidee of
industry and the governnents.
It  is  these principlee ?hat inspired the Declaration of
l  July 1958 in which tbe Conornission appeaLed torrthe great economict
social and lntel-lectual forqes of Europerr to participate nore
ac';ively in the buiLding of the European continent.
The overal-l study of the situation in the Connunity to whicht
at the Conmissionts  request, the Econonic and Social Conmittee hae
just turned its  attention, will  be followed by three symposiat one
bringing together representaiives of employers and workerso a second
the repre"errtatives of agricultural organizations,  and the thirdn the
repfesentatives of, youth organizations.
In conclueion, it  can be said that the Comniseion has continued
to play its  part aa a cata3-yst of the truly  European forces, wil1s
and interests:  tlrere is sti1l  a long way to go, for the problens
are complex and the field  ful-l of difficultiesr  but every adva-nce
tovrards the conpletion of the Communityts eocial worlc unrloubtedly
represent.s another success.for integration in Europe.
Pp/5aa/69*s[.',
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.A ceg d.eux ocoasionsn  1oe
taLos ont 6td clairement d.6finios.
a) Rechercho d.e 1a cobd_rence
conriun d.evant finalement







orlentations priorf taireg fond.auren-
:
d.es actiong sociales europ6onnqsr. lf objeoti.f
congister d mettre en osuvro uns statisti.que
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r,Es cR.[]r]ffi oRIE]TTATIo]TS nE LA, PoI'iTTQIIE SoCI.ArrS-
Irtexposd social que J-a Commission visnt d'e publiol of qui
constituo, coinme d.fhabj.tud,€y  orr ohapitro sp6cial- du d.euxibrno  Rapport
g6n6ra1 (atatfi  en vortu cls lrartiolo  122 du TraitS CES) prdsente cer-
tai-nes nouvsaut6s quant au fond. et A. la forrner diroctoment 1i-6es aux
orj-entations  nouvoLlos  d.s La politiqll-e congues en cours d.rann6e of & La
ndcsssit6 d.o les pr6sentor c1e fagon cLairo et doournent6o:
IL faut aussi romq.rquer que la Comrrission sroccu-por dans son
ripport, dos activitds couvortes par les Frait6s CSA st EtfR.A.gOM.
Ltoxposd social comprend cstto ann6s cinq parties plus un
sommaire ddtail-16 s uno introduction politiquer. wI compte-rendu cles
lnitiatives st d.es actlons sooiales d.os Comnunaut6s on 1958i un exaxnen
do 1r6vo1u.tion scciaLo pend.ant 1tann6s, €tou,s 1e f,itro cle F-gitp- sociauxr'
rm d.dvsloppement sur cotte 6voLution d"epu.is 10 ans, crest-6,*c1ire d'e
1958 e 1968; st enfin les anneres statistiguosr
tos consid.6rations  poli.tiquos g6ndralee sont e4pos6os d.arts
ltintrod.uction et d.ans 1o premier chapitre de La douxi3me partie I elles
r€sumont on m6mo temps 1a philoeophie et lgs d.ireotives ou initiativos
les plus importantss d.o la CommisEion d,r:rant uno ann6o dractivit6.
Csrtains dl$monte importante qul refl&tent les nouveLLss
concoptions  d.s La Coruaiseion en natlbre sociale ont 6t6 6vogrr6os d.ans le
d.iscours qufa tonu !{. Le Vios-Pr6sid.snt lioneLlo I,E\II S.A.IilDRI d.evant 1e'
Parlement S"rrop6on 1e 13 raars 1958 et dane 1o Rapport roLatif aux com6-
l-atlons entre L.a.politique socialo qt,les autres po!.itiques de la Commu-
naut6, pr6sent6 au Conssil le 12 jullIot  d.ornier.  ' 
:
Ces oriontations  peuvent ss r6suner oomme suit  3a ... 
:i,/"i  ' |  '
b) Reoberche d.o solutions spdcifXques atrx Srroblbmos d.o l tonploi sous
ltanglo d.e 1a quantltd et d.q La qualit6 d"e. Ia nnain-d.toeuv3o,
c) eotitrquo visa,nt h a,mdlioror sans cosse Los cond.itlqns d.e vie et d.o
travail d.es tral,-ailLours i
Ces trois objectifs de Ia politique conmuvla{taire  scnt pris'en
consid6ratlon  d.ans 1a d6finition nouvello et onriebie des caract6ristiques
d.e La politiquo sociale. tos actions et 6tudss de la Commission visont i.
cet 6gard. i. int6gror dtroitemont les irnp6ratifs sociaux d.ans Iee politi-
ques dconomiques. Dans sa conoeptionl 1os n6cessit6s  d.s ltoxpansion au
nivearr communauta,;.re d.oivent en effet 6tre confrcntdes  €n perma.nonoo  a.voc
1os exigonces of 1os tend.ances du prog:rbs social.  l
a) Afin do promouvolr une action sociaLe coh6rente, te1lo qutelle a
6t6 d6finie, La Connission lnsiste b, p3.usieurs reprisos d.ans 1e rapport
sur Le 161o d6torminant que conmoncent  b, jouer los choix do Bolitique
sociale inclus dans lo promior et dans ls  douxibmo programmos  d.e politique
doonomique H, mo;rcn terrne ad.opt6sr sur sa propositionp par 1o ConsoiL d.e
Minist::esq l,os politi.ques commrulos ont d"es implications socialss d.6je
d.6finies, voi.re sur le point d.e lr6tro ou encore qui, conform6rnent au
Trait6, 1o seront prochainemont; el-los d.ernont toutes fairo ltobjet
d. I appr6c lationg attentivos.
Le politique 6ne::g6tique, la politiquo industriello, 1a politique
r6gionalo et Ia poLitiqu.e de reoherche sciont-i-fique et tochnoLogique ont
ou auront des aspects sooiaux d.ont f  importance tenCra A. d.ovenir pr6pond.6-
rante au fur et h. mosuro qr!-e pourra prog?essor La r6alisation d.e lttrnj-on
6conomiquo des Six.
Da,:rs Les pro€rammes h moyen tsrme, ce qui retient lrattention
ce sont surtout 1es problOmos de lfemploi et d.e La fornration profossion-
ae1Le; nais 1t'dvoLution d.e la s6euxit6 socia3-e, par exemplol.paratt aussi
1t6e aux SranCee transformations  d.6coulant du d.6veloppement ind.ustriol et
technologiqure.
Itr:ne d.es fonctions socialer,ront 1os plus importantes d.ee prdvi-
elons 6conomlquos  est do permottre la connaissanco et 1a Locallsation, on
temps opportune  des modifications  d.?enp1ois, oe gui permot d.lagir sn vue
de maintenir os nlveau d1ev6 de llemploi gtii conetitue 1?un d.es objectifs
fond.amentaux de la Commr:naut6,
Les 6tuCes prospectivos  d.oivont aussi faclLiter lfappr6ciation
d.es pcssibilit6s  d.e reLbvemsnt d"u nlveau d.o rito.  De ce point d.e rma la
0ommissj-on  compto pouvoir stappuyer pour 1a p6riod.o 197A-1975t gy6co aux
travar.:x d.e pr6paration d.u troisibmo programme  6conomique  &, moyon tormo e sur des proJgctions 6tab1ies non seulgmont  fren voLunott mai-s aussi tton vaLeurr!.
Csla d.ewait porrrottro d.o d.onner uno id.6e cl-aire d.o 1t6vo1'u,,tion probable
dEs rsvonus et des transfsrts sociaux (notarnmont, d.es d.dpenses et d.eg recottes
d.e la sdcurit6 socia3.o).
b) Au cours d.o Lrann6e qui viont d.e se tsrminore la Cornniesion  a mon6
toute une sdrie d.ractions tend.ant 6, r6aLisor uno po}itiquo  d.yna.rniquo  d.e
lrenploi i. lr6choll-o communautai.re.
&h vsrtu d.tr r&gtree$t  pr6sent6 au Coneeil le 29 juiJ-Let 1g58,
1a libre circulation dee travai1lours salarr6s a dt6 rda1ls6s en substancoe
ce qui ouvre d.e nouvell-es perspoctives por:r J.rapplication d.u pri.noipo  d.o
1r6ga1it6 d.ans ltaccbs b lferrrploi.
2-
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En outrer Ies projets dlo rbgLoment prdsent6e au Consoil tentlsnt
b. assutrer rrn'o oootdination effsotivo et officaco des systbmes do s6curit6
sociaLo d.os six pays afln que los trarrallle1'rs qui changont clo pa;"s i. Lrin-
tdriour d.o 1o Commrmau"td no pord.ont pas 1es d.noits acquis ou en voie cls
Lt6tre of obtionnont ainsi la totalisatlon compldte de toutss 1os pdriotLos
d. I assuiance.
11 slagit 6vid.emmebt  d"funs r6alisation qui d.emandora encoro du . 
tomps of d.u travail pour aboutir &. uns r6ussite complbto mais 1o caratbre
vj.taL d.ee r6sultats  a. atteind.ro nr6chagpo i. personno.
'  La Commission etsfforoe de rL6voloppor  l.tinformation r6ciproque
d.os sorvices nationai:x d.rassistance auv- travaiLlcurs afin quo lcs processus
mobilit6 professionnello  of g6o,grairhiguo glen trouvont facilitds.
&r co qui concerno 1es aspocts structureLg d.o ltomploi, 3.a
'  Cornnission a examin6 d.e p:rbs certains seotorrls s ls b8tlmont, Les textilos,
los chantiors navaLs, lr6lectroniquol 1a transformation d.es matibres plas-
tiqrrosn Cos sectsurs posont d.os problbnos quie quelle guo soit la d.ivor-
sit6 d"o lour nature, concornent 1tomplol.
La Cornrnission oet en train d.lachsvsr une 6tud.o sur lronaploi d.ans
. llagpiculturo au plan r6gionel, 6tud.o inCrisponsabl.o si Lron consid.bro 1os
programnos d.o transformation d.e 1 lagriculturo  r6oornmont p:'opos6s'
,  Iractivit6  d.6pLo;76o pcr-,r mior:x connattro 1es:bosoins et 'Ieg,
tondancos d.o ltomploi ne p<rrrvait pas ns paa polter sur los problbroes d.e
1a formation professionnelle. Clest dans cotto optiquq quriL convient ' 
d.toxarniner  Lo prr:mior rapport conparatif  su-T 1os activitds cltoriotrtation
pr6fossi-onrroLle  aans la 0ommunaut-, loquol sora suivi.d.tr-rn soiond rapport
qui prondra sn consid.dration Los 6voLutione onroglst!6es jusquo fin.1968.
!a Cotrmissibn  b. poursuivir'par ai11ours, La niss en oourne d.o
ltarticlo  128 du Traltd CI8!, pr6voyani rtilE politiguo commuiie  d.s formation
prr:fessionnol.le.  A os sujote et pour donner un'oxomplo pr6oise l.a.Commis-
.  sion a 6tab1i r:.ne listo  communautaire  d-es onnd.itions et dos aptituQes
exig6os d.es ouvrj-ers ep6ciaLis6s sr.:r macJ:ines-outils. Les propositlons
au Qonsoll ::elativss A, La reco:rnaissarico  dee dipl8mos et autres certlficats
d.taptitud"o  nationau:s osnetj.tuosont ls plocbeln dtaBe. 
,'
Cutrs los moyens d.6j& oitdel libre clrculation, formation pro-
.feisionnelLe d.es travail)-eurs, etcn"n 19, Commission  a util-is6 soe propres
foncls _Dour apportor une aid.e d.irecte aux saLaridS restds'sans travail ou
menac6s de chSnags b. Ia sulte des transformations de etructr:res enregistr6os
d.ans d.ivots socteurs d.e la prod.uoti-on..
. '" 
Sh vertu ds lrarticl-o 55 et'conJointoment b lrarticls  54 d.-u Sraitd
instituant 1a CEC.A.1 Ia politique ccmmr:nautaire  d.o r6ad.aptationrbt  d.e reoon-
version a pris urte amlleur oonsid.6rablo contrihuant ainsi d :r6soud.re  Les
difficu1t6s soulev6es par les crisss ninibres st les transformations  op6r6os
d.ans 1r inclrrstrio gicl6rurgiquo .
En 1968, la Commission a aocordd d.os cr6dits d tadaptation  Bour une
vaLeur d.e'13 milLlons d.rU.Cry,€rr vr.lo du r6emploi d.fenviron 42.7QO travaiLloure
dos minos et c1e 1a sid.dnrglo, Si Lron falt  la somme dss cr6d.lts mobilis6s




I,a Coururission est eusstr intervonue dans la d.omaine do la crdatlon 
:'
d.tindustries nouwllos : les contrats do pr6ts octroy6s au;r entrEprises  i
_irorrl'gsr1::i-buor  arrx roclassernent$  sur p).aco ont tot1is6, d.e 1960 e'196E
qr:.e1que 1il millions d.lU.C.
3h mOmo tenps, 1a Commisslon  a Boursuivi la r6a1i-sation de sa.  $'
politique d.o logenont social I 10!.1C0 logoments ont 6t6 financ6s ot
101 rC00 sont d.6j&. torminds,
ls Fonds social ourop6en a dgaloment lntonsifi6 son activit6
d.r;rant llann6o oa cours, ta,:rt sn ce qui concerne la r66d.ucation profes-
sionuello que La r6instalLation d.es travaillours.  Iro total d.os rembo&?so-
ments d-6passe 25 nillions dlU.C. en 1953 1J0 I\ffC pcr.rr La p6::iocLo 19'50-1968,
clest-l-drre d.opuis la cr6ation du F,S.E,).
A'l-a LumiSre d.s llorp6rionco  pass6o of on fonctlon d-o sa conceptlon
globaLo do la poLitique social-ee la Commission stappr6to i  pr6sontor au.
ConseiL d.o l{inistres dos propositlons  do rdforme tend.ant i. gaaant1r au Fond.s
social un meilleur fonctionnernent of un plus large chanp d-lactivit6"  Solon
lrarticlo  126, ho du Trait6 d.e J-a Ci*9, d.es nissions nouvolles pouvent on
offst 6tro confi€os au Fond.s A ltexpi:ration d.e la p6rioc.e transitoire ('l .1 .?C)*
c) h  troisidmo priorlt6 &, taquello srest attach6e 1a Commission ost
comme nous ltavons ditr  1a politiqu"a dlan6Lioration  d.os conditions d.s vie
et d.e travail- d.es travail-leurs  ouropdons.
ta Commi.ssioir. a suivi attentlvoment Ltdvolution d.os saLaires
nominaux et r6eLs et publid nr:tamment uno 6tuC.o sur Les rtcritbres qr-ri
pr6sid.ont A,'la fixation dos salairos et Les probl-broos qr.li sont 1i6s i  rrno
politlquo d.es salairos of d.es rovonusrt. &\r outre, J.a Commission est en train de msner i  son torms rrno 6tud.e sur 1o processus d.e 1a rdd.uotion
r6s11o d.os salaires intitul6o rrglissomont d.es saLaires 6ffoctifsrt of une
autre s'ur 1os problbmes d.o llairplicatioir  d"e Lt6ohe11e urobilo d.ans 1es
conventions collectiveg. L,os cond.itions d.e travail" autros qr-r-e les salaires
ont 6galomerjt fait  J-lobjot de toute uno sdrie d.t6tud.es.
I,os actions ontrepriees en 1968 en natitsre d.e politiquo d.e pro-
toction sanitairo sont dgalsment slgnificatlvss,  frn collaboration  avoc
les sarvicos sp6cialisde d.es Stats mombros,  lrno Broposition  d.e d.ireotive
a 6t6 61abor6o en vue dlarndliorer cerle qui avait d6je.6t6 adopt6e Lo
2? iuin 1957 st qui portait sur 1os substanoos st lss pr6paratj.ons  d.ange- rellseso I,a Commission a d.lautro part accontu6 son action nort:tatlvo visant
D. la protoction d.ss travaill-surs d.o l"tinCustrie nucLdairo oinsi qufE. 1a protoction d.s 1a population en gdndral contre los rad.iations ionisantog.
En vortu d.e ltarticlo  l!  d.r-i srart6 inst-i-tuant La 0ECA, la
Cornmission a onfin pu consacrer uns partio d.o sos ressor.lxoos propres au
financement d.o C.ivers prcg?a,mnes  d.s rochercho on mati&rs d.e s6curitd st






Ottre ces troie ordres d,o probl.bmos of dont Itintroduction d.e
lterposd social. d.6c:'it &, grands traits  le d.6veloppornont, 11 ntest pas sans
importanco d.o rappoler que la nr6thod"o d.e travail d.ont slinspire en perma-
nenco la Commisgion ost ce1le d.o la consultation {es partena*es sociaux,
auxquols sont soumis les r:riontations of llactivit6  d.e la Comnission,
'  Convaincue  d.u r81e profond.6ment d.6mocratiquo  d.u d.ialogu,e socialr
l-a Comnission sui-t avec uns grand.o attontion l"es tend.ances d.os rapports
sntro s;rrd.icats ouraiers et organisations patronalos,  aux d.iffdrents ni-
voaux auxqrrols ils  so situontl poux isster consta&ment inform6e des priorit6a
sociales accept6os par 1os partenairos of par 1os gouvernsnents.
C:ost l, La lumibre rle ces princlpos qutl1 convient c1o ccnsid.drer
la Ddclaratlon faits le lsr juillot  1958 par Ia Comrnission ot dans 1aquo11e
on faisait  app.:l anrx rrgrand.es forces dconomiquos, socialos et intelleotuolles
d.e 1t$:ropofi afin gue ce1Les*ci participont d.avantago b la construotion clu
continsnt europ6en.
Llexamsn d.lonsembLE  d.E la situation cowwrantairo auquol visnt d.e
erattachere i, 1a d.omand.e d.e la Conmission, le Conltd dconcmique et social,
sera sui-vi d"o t:roj-s colloquos rdunissant, 1o promior, los roprdsontants d,es
emplclyeurs of d.os travailleurse  1e second.e les ropr6sentants d.es organisa-
tions d.r:. mond.e agricolo et 1o troiel&moy les repr6sentants d.os organisa-
trons do jeunosso.
E:r conclusion, la Commiss{,on continue 8, jouor son r0Le d.e
catalysatrr d.os forcos, d.os volont6s et dos int6r6ts r6eJ.lomont ouropdonsr
un long chomin reste encoro & parcor:rir car 1a matibre est compleso et J.os
difficult6s sont nombreuses,  mais i1 est certain que chaque pas en ava^nt
dans la rdalj.sation d.s ltosurrre social.o conrnunaqtaire marque un sucobg
rlouveau do 1tint6gration europ66enorFr Annexe I
-(o -
EXIRAITS  DE LTEXPOSE NEn; IOI{ DE I,A SIT$ATIO$ SOCIAI DAlrs tus !:TATg-
Miil'iBRES en 1 ll
POPUt+pIo{ I ". 
EI,iPtgr r c{ol'!A.gq
lgg*lat:on totalJ
$ t  La population de Ia. Communaut6,  quit  au 1er janvier  196?r sf6levait
i  un peu pi"i  a" rga *iliione,  a d6passa $>rU niilions  au 1er janvier 1958\
accusant ainsi une augmentation  de 1r4 rrrillion environ en chiffres absolus
et de Ar? % en expresiion relative. Par rapport d Lrann6e pr5c6dente' 1es
taux rlraccroissement rnarquent un 16ger recul d,ans les d.iffSrents Etats membrest
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$ 5.  En 1968j les marchSe de ltemp}oi d.es Etats menbres font apparattre des
tendanceg assez ciiff6renci6es, einei le nrarch6 frangale de Itemploi se ca.rac"'
t6rise par une d,66radatioa profondo juequren.iull-Letl suivie dtune am6liora-
tion raiide au second semeetre'1958 i  Bar ?apport & ltann6e pr6,c6<icnter le
chbmage a augnent6.et  "1e nonbra des ofireg d;emploi non s_atisfaites a dirninu6
por.t c*peneiant se redreeser A partlr  de eepternbre 1958. En Belgj-ques au cours
de l-a p6riode Couverte par le pr6sent rapportr Ie chdmage srest accru pour
.""rru"i ensuite une J"6glre diminutign conjoncturelle i  partir  du milieu de
I'annr6e I le nombre des offres dtemploi non satj-sfaites a netterlent augment6
"n "ug*"il d" 196?. En ltaJie,  i1  semble. qu'en d6pit ciu d6veloppement de Lrem''
ploi dans Irindustrie, le recuL du chbmage, amorc6 en 1967, se soit interromlt'': !
ie  pU6nomdne tient  eans doute A des facteurs etructurels tels que lfaugmenta*
tion exceptionnellement  forte du nombre de jeunes a la recherche drun premie::
emploi, ainsi que lrafflux  plus i.mportant de travailleurs  pr6c6dernment occup6'
d.ans lfagriculture,
En revanche, }a situation srest sensibLemont  am6l-io16e eur 1es march6s
de Ltemploi dee Pays-Bae, du Luxembourg, et surtout d€ ltAllemagne' Dans le
dernier de ces,pay;, le nonbre des off,:'es dtemploi non satisfaites atteint  pl-us
du triple  du nombre des chOn€ursr
f1fSans tenir compte des rectiflcations
tats du recensement  de 1968.
(2) Population pr6sente totale.
qui seront apport6es au vu dee r6sui*FOR}iAflCN
--I 1A- Ln."" r
"1 
-
$ ::  Conme au cr:lkrs des ann6es pr6c6derttes, f.i6voLution  de Ltorientation
et de la foriration professionnelles dans 1es pays r1e la Communaut6 a 6t6
p1ac6e, en 1966r solls le signe dominant de liatlaptation au changemento
Cfest de cette pr6occupation maJeure que procddent les mesures rdises en
oeuvre dans lfensernble des pays menbresr gul se caract,-erisent par de nombreux
aspects conmunsl plus accentu6s dans La d6flnition des objectifs et de la
conception g6n6rale que dans 1es r6alisations pratiques, ori les structures
et les traditions natj-onales continuentr pour une bonne partr d irnpriner leuf
marque aux eolutions  nouve'l les*
les r6formes engag6es ou projet6es dans Les pays par Ia vole L6gis1a-
tive confirrnant dtabord que lrorientation et Ia forrnation professionnelles
pr6occupent toujours davantage  1es gouvernements. Dans 1a ntesure oi elLes
apparaissent  comme un 616r,rent essentiel de r6ponse aux rnultipl-es exigences
de lt6vo1ution, i  la fois condition et moteur du d6veloppenent  6conomique
et du progrds sociall les l6glblateurs ont 6t6 arnen6s d viser un double
objectif : dtune parts int6grer ltorientation et la  formation professlonnel-
les i  Ltensemble  du systdme 6ducatif, de nranidre d r6aliser un dj-spositif
coh5reit et continu, couvrant aussi bien l,t6ducation et la formation de
base des jeunes que 3-a formation et 1e perfectionnement professionnels et
la pri:motion sociale des ad,ultes I drautre parts mettre ltorj"entation et 1a
foriation professionnelLe en prise eur les politiques de Itemploi et du d6-
veloppement, en confirmant leur r6le de prSparation i  1a vie activer mais
surtout en leur inrpartissant une fonction de 16gulation quantitative et qua-
litative  de lroffre  et de La demande et dtadaptation aux exigences de la
mobilit6,
Dans cette perspectiver les r6fornes en coura -  dont une analyse plus
d.,5tail"l-6e est actuel-lernent r6alis6e dans 1ea pays membres A la  demande de
Ia Comrnission -  se propcsent 6galement de mettre en place des structures de
consuLtation et d.e coordinatj.on et de cr6er J.es instruinents permettant de
connaltre les besoins, de connaltre et de coordonner 1es ressources  €o o&-
tidre de formatlon.
ParalldLenent se sont poursuivls, avec des points drappJ-ication
et des stadee de progression diff5rents sutvant 1es palsr les efforts visant
Lfadaptat'ion des structures, des progranmes et des m5thodes de l-a formation
professionneller  Cee efforts sfexercent auesi bien dans le court terme et
les voies traditionneltr.es de la f,ornation qu6 dage Le nioyen et Iong termes
et les d'omaines nouveauxs tels ceux de Itinfornratique et de lrautomatisationo
De nombreuses 6tudes sontr par exemple, entreprises dans Ies pays membres potl::
d6finirl  en fonction d,e la progression pr6visible dans ltutil"isation  des
ordinateurs, les besoins en personnel aux diff6rents niveaux de qualifica-
tien, 1es contenus professionnele  des fonctions, 1es programmes de formation
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Annexe f
S 195'Le raLen-tisse,tent de la progre6sion aes salaires enregistr6 lrann6e pr6c6dente en Belgique et aux rays-ias srest poursui.vl en 1!56. t;  t;";";;; srest invers6e en ftaLle,  en Alllmagne et au iuxernbourg,  en ce sens quef si  dans le prenieT d-" 
"es_pays une reprise s6rieuse de-ia progression aes salaires avait 6t6 observ6e en 196? r 6n a..not6' des signes de fl6chissenent en-19.58, alors qufen Allenagne et au Luxembourg le ralentissement de ltann6e pr6c6dente  s t est transform6 en un aceroidsernent incontestable des salalres moyens. En France, les"5v'inemente  du printemps de 195B sont 6videmment a lrori:*, gine des brusques,augmentations  d.e salaires enregi.str6es par les statistiquee au coura du deuxi6me trimestre de trtann6e ; Ies iugrrrentatLons  de 1968 oni d6pass6 de p]-us du double celLes do 196?,
S 196'Une fois de plus1 Ies indices des salaires f6rnlnins ont progress6 plus
ra-pidemerrt  que ceux des salaires masculins. f1 faut noter d ce pro[os que les d'iff6rcnces cle structure exj.stant entre emploi masculin et fgmLnin, *n particulier en ce qui concerne J-t&ge noyenr Itaneiennet6,  J.a qualificaiion, etc,..1 peuvent avoir une inqidence nof,able slrx lrAvolution d,es indices sala_ riaux ; toutefois, Les douada* coacerrrent les dernidres ann6es sont d.rautant plYs-sYl4Ftomatiques quruner actlon constante et couronn5e d,run certain succde a 5t6 nen6e en vue de l-a r6alisation progressive de la parit6 d.es salaires.
$ tgZ'ltindice-g6n6raL du cofit d.e l-a vie a augment6', en noyenne pour leo six pays de Ia Comnunaut6r  cle plus d,e 2 Vo. Cette augmentation a permis dans tous les icays une am6lioration des rev€nu6 16els, Toutefois, dans les indust:.i.*s de Ia CommunautS europ6enne du Charbon et de ltAcier,  les hausses de saLaires ont 6t6, dans certains, layss inf6rieures A celles enregistr6es par J-es prix d la consornmation, refl6tani par cons6quent une certaine a6graaition de! rtlmun6rations d.ans ces pays calcuL,6es 6r, pou.roir dtachat constant.
S 198"Le cofit globaI de 1a raain-dfoeuvre a augnent6l  d,fune partl paralldle-
ment aux sa'lqires directs et, dfautre part, surtout en raison de certains ajustements en hausse qui ont 6t6 apport'6s aux charges sociales patronales et dfune certaine aggravation des charges fj-scales. Ltaugmentation Ia pluo
importante des charges sociales, depuis 1966, a 6t6 enregistr6e en ltatie  lors. de la d6fiscalisation de celLes-ci intervcnui en 195?. Liaccroissement  gJ.obaL le plus important a 6t6 cependant not6 er-r France.
.S t99-.Dt ce qui concerne Ia formation du patrimoine chez les travaLlleurs,
de nombreuses  discussions ont eu lieu en 19681 pratiquement d,ans tous les Etats membresr en vue eurtout de faci.liter  la rEatisation de lt6pargne d.ans la classe ouvridre, dans un d.ouble but'l  accrottre ou 6tablir la po.iti"tpa- tion des travaiLleurs lors de 1a r6partition des b6n6fices de lfentreprise et constituer une nouvelle source dlautofinancement.
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t  l:a.  I,es probl6mes qui onte pour lrensemble de la  Communaut5,  retenu,
ltattention  et,  plus encore qu" ttann6e pr6c,6d,entel peuvent €tre  group6s
sous1etiire''@''.r1s|agissaitde1aprotectiondes
travailleurs  dans-G; cas de @ise  et  de 1-r-q-gg9-Le-49r]!
df une part et de r.at*o.naLis,gLlgg, flrslgp et gq+q9*tlei!99 drentreprises
diautre part.  presque tous-1es pays se sont pr6occup6s drun ou de p1u-
sieurs de ces probidmes, Selon Ie cas et le  Falsr i1  sragissait  de Lfins-
-tauration,  d.e lrextension ou de ltam6lioration  de mesures de protection
ou drune prise de conecience par exenpJ-e sous forne de revendications
r syndical'*sn  Ce complexe de problimes, Ii6  drailleurs  ri lrint6gration  6cg-




du travail".  Au Luxembourg, d*J "onrrentions 
visent A r5a1iser,  par un 6chei
Lonnernent sur plusieurs inn6es, Ia  semaine cie 40 h"  -tln France, d.e nombreuses
conventions oollectives  ont pr6vu une r5duction hebdomadaire du travail  ;
i1  stagit  en moyenne drune heure. Xn Italien  certaines conventions collecti.-
.r"u onl pr6vu une r6d.uction allant  ite 0s5 A 2 heures par semaine. Aux Pays'-
Bass une s6rie de conventions pollectives  avaient pr6vu une :'6duction
importante (bgtiment 2 215 heures par $emaine); le  gouvernement a cependant
1imit6 la  r6duction i  1 1/4 heure par eemaine.
$ 154, Da.ns 1e domaine du 9938€, 11 trty a pratiquernent pag eu de chdnge'menis
en Italie  et aux Pays*Bas,-fi-aur6e  du cong6 resta.it  en g6n6ra1 inchang6e
en Allernagne, en Eeigique et au Luxenbourg,  mais dans ces pays iL  y avait
des changJrnents  en ce qui concerne le  p,6cu1e. En France, de nombreuses
conventions colfectives  ont pr6vu deux jours de cong6 suppL6nentaires.
S 155, Pour ce qui est de La protection des groupes particuliers  comme les
femmes, les jgggsg et les i+vali+eg, quelques.mesures ont 6't5 pi:ises ;
pour les  jeunes des pro;et3-F13f*sont en pr6paration dans cleux pays.
$ 156. En ce qui concerne J.a rdgl"ementation de
conclu dans une grande entreprise sid6rurgj-que
pr6parations sur 1e plan 1"69a1 sont en corrsr












$ 295. Lrann6e 1968 a vu se traduire  dans 1es faits  des r6forrnes dont
1e principe et les  grandes li.gnee avaient 6t6 adopt6e ant6rieurement
et  sp,3eiaLeinent  en 1967. Ceci constitue sans doute Ia  caract6ristique
Ia plus comilrune de lf6volution  de la  s6curit6 sociale en 1968 ;  el1e vaut
pour 1a plupart  des pays, eui ont eu A rnettre en place l"es institutions
nouvelles et A prendre 1es meeures dtex,6cutlon pr6vue6 par ces r6formes
ou destLn6es A les concr6tiser.  On pense par exemple d lrassurance maladie
contre 1es risques graves en France (non salari6s non agricoles) et aux
Pays-Bas (assurance nationale) n d la  16organi.sation du r6ginre des ind6pen-
d.ants ou A la  fusion des regimes de pension des sal-ari6s en BeJ-giquet
d.la  r6forme g,1n5ra1e de la  s6curit6 sociale en france ,..  MBme le  nouveau
systdme de calcu1 des pensions en ltalie  -  qui repr6sente par ailleurs
une nesure vrainent novatrice -  peut Etre corrsid6r6 comme une deuxidme
phase de 1a r6forme g6n6ra1-e des pensions entreprise en 1955. On ,se sou-
viend.ra que, dans une premldre 6tape, J-a l6gislation  italienne  avait  pos6
le  principe dtune pension soclale de base g6n6ra1is6e  A lrensemble de 1a
population prot6g6'e par I rassurance invaliditi5-vielllesse-survivantat
principe quror:. retrouve aussi dans Ia l6gisJ-ation luxernbourgeoise etr  de
fagon encore plus accus6e, dans la  l6gis1atj-on n6erlandaise. Par la  nou-
velle  loi  de 1958r un autre principe,  contenu dans Ia r6forme, se trouve
r6alis6  :  lridtie  que la  pension d,oit correspondre d, un certain pourcentage
du salaire  de fin  de carridre.  On ne peut manquer dt8tre  frapp5 par le
fait  que le  nouveau mode de calcuJ. adopt6 est trds  proche du systdme alle-
mand et1 de fagon plus g6n6ra1e, des sytdmes ori la  pension est fonction
du salaire  et  de la  carridre  professionnelle  du travailleur.
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$ 1.'  un des buts politiques Les plus r6pandus dans 1ee pays industrial'1s6s
conslste dans la r6alisation au-ttpiein emploittl oteet-i-dire dane 1r6l-inina-
tion du ch6mage et.dans. fo p.or.rroi A. po"uifitit'6s ae travaiL pour toute la
populatlon aqtive. Une s6ril  de mesures ont' 6t6 prises -pour atteindre cet
objectif i  e1les consistent, J.tt"-rr"" premidre phat", dans l-a'mise en
bontast de lroffre  et de La d.emand.e de travaiLr 'compte tenu des exigencee
6conomiques I "iort 
1A Le r6l"e des sgrvices de placernent' Da'nd une structu-
ration plus ava.nc6er on passg a +fadaptation de la demande d' Itoffre  (fornra-
tion et readaptation professioin;rr""i "t 
a promouvoiT rt  mobilit6 cle la  dem:rld'
ou mtme de ltoffre  (encouragements i  ltinsttil"tiott  dfi-ndustries dans les
zones de chbmage)' Lorsqu'on sitpp"o"tt" du plein emploi' on cherche d' aug-
menter 1es forces de travaiLl-a iimiter  des-^formeg larticuLi'8res d'e chbmage
(ch6mage uaisorrni.r) et finaie;";;;  i  parvenir A I'util-isation  optimale de
1a paln-droeuvref  ,
Lapolitiquede].|enrpl.oidessixpSy6a6volu6danslesdernlersdix
ans pour parvenir, auJou:rd,it,tii'i A*" fci*Ls efficaces et complexee'  En
1g58, un chSrnage irnportant^**iuttit  dans 1a Comrnunaut6 : 1oca11s6 surt';ut
en Italie,  i1 ;t6tait  pas inconnu d.ans J.es autrus.pa'?l-surtout en Allemagne'
Le nombre de chomeursr progressivement iliminu6 entre- 1958 et 1p54' at depuis
cetre date, "";;;;;;;e 
a ";8r;;;;;-; 
dfori deux phases diverses de la pol-iti*
que de 1r emploio Durant fa.p".rniEre p6rioden 1r-accent est -mist pour lreEsen-
tie1,  sur ta cr6atioq de possiUifttal d'ernpioi et sur lradaptation de Ia
demande a r_,offre;  dans Ia ";;;;;;;-riint6rat 
dee dtats et'  surtoirtl lfatton-
tion des partenaires sopitrr*'"e JApi*tunt sur la garentie de lremploi our
au moins, du revenu.
FORI{AT 1o!{ pRolsss loNNgtl,q
S 10.  par 6tape.s 'uccessives, 
et A. travers un processus qui'nrest pas enp,ore
termin6, les sytdmcs de forsaiino p"ofessionnelie existants dans La Cominunau-
16 se sonr 61oign6r des., lign*;-;;  iAtg-;ig^trogr,r€nir A des structuree  beau-
coup plur ro,.piE" .t  rro,r.gEt"I.-oai?-Ln'$Jl-, Ie systdrne franqais avait
commenc6 i  sf 6carter d.p """ tl"t*pitonu  traclition"-"11u"' d savoir lat prepa:'
ration a des qualificationB p;;;;;;o"""rtgu,6troi-tesr  Poul srorienter'vors
uneinstructiontechni.quep1usg6n6ra}e;va};;i;aans,rLs1imitesdtune
branchd dractivit6.; auesi,lgs "i.rt" 
pour adrrLtes 6taient-il-s orient6s llerB
6es formatioae-polyvaleftte5"  Aux Payl-P":"1o sfutdme-tnt6ressant  coneernetbt
1a formation dans ltentrepri"*-"xlsiait  i'"1i6poque : les travailleurs  en
formation ayant droit A un u"i"it"-agal  i  cetui dtun manoeuvret-eI,1311 len-
clenrent ,r" "otti";;;;;";  ;;"  t;;  sa1i119r, 19 souvetrneiirpnt accordait aux en-
treppises ,ro" irl"*rritA  ie*f"  a-f"  diffilrenc.e-entl'e rehdument et salaire'
on avait ainsi une preraid'r* fnie;;-;;i;"rpouiiqt'e  d'ans le' finaircehent:de la
ior*^lio'  effeciua"'i-l'int6rLeur  de 1' entreprise.
yaitunerrouvel-Ie6tap:*"-lt6vo1ution'dueystEmefranqa:Lsvers
l-a polyvalence- I lrinstitution  d.'un-C.A.P. de rtmScanicj-en de 'm6canique  g6n6*
ralel|r Qul p"",,"t-a son titulaire  dIexercer ptusi*urs m,6t1ers i  partir  dIun
seul dip16me, en constitue un uor, "*u*p1e. Lltdentit6 substancj'elle  entre
formation.scoraire  et apprenii*."g. 6taitr.toujourt-931" ce payst mlse en
6vid.enc,e.par. une ci.rcu.taire i.-fiBt  du ministri  Ae Lr6ducation nationale
."/tt'-?-
DA
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qui plgyoyait des exon6ratlons fiscares pour leo entreprises gui aurar.ent
::::"**t^l:i^l::"::  g:": auxquels *  avi.it, ,uiu i;;;;;i;i*-a*  trouver place dane 1es coltdges dtenseS.gnement technl.que. Des centr..s de ;;";;;;"'eiiill envisag6s pour leur dispei"ut-uo enseignement gon6ral d ternps partiel. Mi.l en prace.moyennant  des conventions entre ItEtai  eS les ""t"ii"i"""r"i,]trr*J ;#;.pa:rtagealent  les chargesr ces centres ont commenc6 d fonctionner aas  f
Ces mesures-frangaises trouvatentleur 6qr.Livalent  dans des disposi-f tions prises en 1)6J par le ministdre du travail italien  sur les programmers et l-o fi'nancement des cours tlf ensei.gnenent th6oriqu"-;;;piainentaires  d I'ap* prentissa8e' Aussi au r,uxembourgn li  liaison entre. enseignefient et apprenti.*- sage 6tait  compldtement reconouii 
"om*o 
qola reaeort 4" iI  foi  qui. exon6rair les apprentis de la neuvidrne *rrr6u drenseignement obligatoire.
Ces reconnaissances  de-la correspondance aux fins publiques d,e lrap= prentlssage ont rendu nr5cessaires une clntralisation de sln orga,nisation out au moinsr urre coordination d.es d.iff6rentes initlatives;  en Atlemagne, 1"rhonog6n6it6  d'es notions apprises 6tait  ouuu"6u--il;-.i;'iix*tion  au nlveau f6d'6ra1 des progranmes ; aux Pays-Bas, un Itcentre de coi:rd.inationrr 6tait cr66 en 1953 sur l-tinltiative  de Itofiice  centra.l de fornation dans 1es en' treprises du secteur priv,6 et des associati-ons  des directeurs dr6coles  j-]:rofv.s- sionnelles et df6'coles techniques. _rl permet le meillu..,r roiJt;.;;;;;ittu" systdne de |tformation successiverr  (aarrs res ecof;;l;;;;iei"u  draborct, dans les entreprises par la suite) r eui conetitue une particuLarit6  cle ce PaXs'
Des tendanoes paralldles  d cel1es constat6es d.ans Les autres Etats, se sont manifest6es en Belgique i  en 1954r des progra&lfies ont 6t6 6labor{is pour lrenseignenent tcchnique dans Le but dtempbchlr 
"""-ufeoiarisaliorr-1," maturSe;la  dur6e $e Irapprentissage,  d.rautre partl  ,6tait fix6e  d quatre: ans pour tous lee m6tiars. Penclant ieite  ann6er'1* *ourr"r*"t 6es id6es detne le domaine de la fornration 6tait particuli6rement  vaste : la Commission  erlie;* mande pour J'renseignement et lt6ducation publia une recommandation  en insir.- tant avant tout sur la formation r?ralxterr ?untr"p"i;"-_-;;oio p"ofessionnel.i;:l  ; en tr"rance et en rtalie,  des nodifications analogues aux systdmes drinstruct,i,):l 6taj-ent introdultesn nites cr6aient d-;-;p;iiers  d,orientitionfrl crest_d_d,i.r.: des 6tapes au cours des 6tudcs auxquelles 1t 61dve pouvait 16exam:i.ner  son drientation prof,essi.onne[e draprds ses inclinations.
.  Un pas uJ"t6rieur vcrs Ia centr;rl-isation  d.es programr:res et la  d6centra- lisation  des moyens 6tait fait  en France avec la foi  Oe d6rcernbre 1966 I  elle: insiltuai.t un comit6 interministr riel  charg6 de d6finir  1es orientations d'e la formation professionnelle i  sur cettE base; des conventions pouvaient Stre conclues enlre lrdtat,  1"f entreprises et 1es organisations profession* neIles Pour parvenir A une action 
"ooid,orro,6e et pour lroctroi. drune aide financidre.
Comme on 1ra vur lfinterventLon publique dans lrorganisation de I,*p* prentissage ne peut que d6boucher dans irne reconnai-ssance  g6n,5raie--a"u  [,r".:,:.-, fications acc{uises I  dans eette r:ptiquel roe lot  itaLienne de .tg6Z i  aor'r, pleine val-eur 15ga1e aux dipi-6rnes- ob{enus par les jeunes travailLeurs d la fin  des cours. Ainsir se coinpldte lt6voLution ae Irapprentissage :  d.raffa.j.::.i: int6rieure d une entreprise iu d. une branche professtonnelle  d- cours dr6tuc;e aux effets J-<igaux,  '
i  t./.  " 
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$ a6.  0n sait  que le poinU crltique'de la pol,i.tique des saLaires dfaujourdrhu-i
consiste dans La conciLiation de 3.tobJectif social -  augmentation de la
part des salaires dans la dlstribution du revenu nationaL -  et des objectifs
3conomiques d la stabilit6  mon6taire et A l.a -formation du capital n6cessaire
aux investissernents. De ces exigenc€8 -. qui $-raccontpagnent de Itasplration
A' diminqer les diff6rences sectorielles',et rEgionales -  d6coule Iti-dee
drune politique des revenus qui, acLuellernent,  nrest.envisag5e que par le'
progr*mme  6conomique itaLj.en 1966/1970. Au d6bui du march6 comnrgnr -Les
layi-Aas pratiquaient une politigue dtrig6e des salairesr Qui a 6t'5 succ€s-
sivement assouplie jusqufA se r6duire (196V) A un contrdle gQuvernerfiental
sur les conventions collectives. En France, La progression des salaires d'ans
les entreprises publlques a lieu A travers un. m5cani.sme qui est souvent
d,6fini 
"orore 
une poli{tq,l" autoritaire des revenus. Mise en place en 1)6J,
cette proc6dure se partage en trois phases.: dans la premidre, des rrcommls-
sions de constatatiintt eiarnlnent 1t6vol-ution de la situation dans lrann6e
6cou15e I dans J-a d.euxidme, Ie gouvernenent fixe,  aprds consultation des
syndicatsn lfaugnentation  cle la maase salariale pour l-rann6e i  veni.r I  dans
1a troisidme, 1es partonaj-res  eociaux de chaque entreprise 6raccordent pour
Ie partage entre l-es diff6rentes- cat6gories du rnontant d disposition. Comme
on 1e voit-. peu dr6l6ment joignent ce systdme ii une politi-que des revenus.
'  Si une telle  politique ntexiste en aucun paXsr la  t.endance i  lrob-
jectivation d--s controvrr.*u, il6ji  rappeL6e A propos des relatipns de travail't
stest manifest6e assez l"argemcnt. Cteet 1e cas surtout d.e ItA.i.iemagne'et
des Pays-BLs g en France, des critdres objectifs sont euivis pour Ia fixation
des salaires ninina conventionnels.
S ll",  Voici finalement les tendances principales en natidre de salaires et
"de dur6c du travail  :
l- conciliation, ii travers La politique d'bs revenus, d,es exi-gences  96n6rales
et des revendications de cat6gories  i
- diffusion des forrnes dt6pargne forc6e i
-  tutelle  d,es cat6gories plus d6favg:rls6es'd'"ltravers  les salaires 4inlna;




J4.  tt6volution des systdnes de s6'curit6 eociaLe dans les pa-ys de l"a
Csmmunaut6  au cours des dix dernidres ann6es pr6sente un cerfain nornbre de
points comrlutls.
On constate tout drabord unq tendance d. Ifextension de 1a pro'tection
I  de nouvelles cat6gories sociales. Cette tendance se nanifeFte par le-fait
que cette protectioi.gt6tena d8sorm4ib, au-deld des ouvriers et enrploy6st i
itenbenrbl.e'dee travail-leut.s sal,-ari6s et assiniil5sr y conpris ccrtains groupea
nargi-naux, qui se trouvent ainsi couverts contre les..6vertual.:rl;68  pf6vu-es pat
la: ebnvention no 1O2 d.e LrO.I.T, concerpant La nornre. mlnimura de Ia s,6curit6
"oci*iun 
Dans 1e m6me senal i3- faut soulignef la dlsparrition l6cente des
plafonds dtaffiliation  (exception fai-tg'. du,ltaasuranqe palacl1c.) en Allemagne
It  *rr* Fays-Bhs. Mais cette tendahce se nanifeste, surtout par. un ph$norndne
,drextensiln de La s6aurit6 sociile' arrx'travailleurs ind"lpenca-.rlsr ph6nondne
dont Ie d6veloppement depuis 1958 'ebt reinarqrr"ble. Ainsl, 1'a.ssurance maladie
(nrsstationu 
"i.-nature) a et.e.6, endue aux exploitants agyicoles: en France
iig(ij  ;i  "" 
r,uxemboure (1954) albrs qu'gl]elluur 6tait.qeia.acquise  en
it"ri"  iigpa)' ;  au*. 
"oimergants 9t asJtmi]6s en l.taLie, (1950) ; i  lrensemble
,r,..-.:-'l  '.''"i''l:l''  ::  '"  :  '"  tii/.'t/
-+_  F_8  _t4"
d.os iad.iipendants au L'.:xenboure {t95?) et, pour tes risqu"u *r"r$"*1fifit*il"rrt,  i
cn Balg'iquei (fg6+)., xn France (fg65) '5t si;x ihge-8ae (196?), ct eetto sol.ution est
dtsndue i. lrensanbl* 4uls f$sid.cnts r ue ln6ne, les allooations  ra;iit-tlarcs-son!
accorddes d toutes les cat6gories eociales, ltexenple de la  Franse et  de la
Belgique ayant 6-{'6 suivJ- par ltAllemagne (1954), le  Luxembourg 41959), res
Pays-Bas {1962) r ,€tr en ce qui concerne les  exploitants agricoleu,  dor6na-
vant par lfltalie  (1957)" nnfln,  en rnatidre dtassurance  vieillesse  d6cdsn  ,
J-a protection a 6t6 6tendue aux exploi.tants agricoles en AlLemagne  (195?)
et en ltr:rlie  (1gSZ) ;  aux commerqants en ltalie  (ge|)  et  au Luienbourg  i:
\19q9)-; aux artisans en ftalie  (1959); aux professions lib6ra1es au Luiembourg  u
( 1964). Les artisa.ns 6taient d6jd couverts en Allemagne et au luxembourg  i
lrensemble des ind6pendants  en Belgi-que et  en France, Snfinl  toub les r6si-
dents sont prot5g6s aux Pays-Bas contre 1es risques vieillesse  (1956) eb
d6cds (1959). Ainsi,  on sroriente ver6 une couverture de lfenser,ible de la
populati.on, d,u moins pour ce qui est des principaux risques.
g 35.  Lfam6lioration des niveaux de garantie constitue une autre tendance
commune de lr6volutioa  depuis 1958. Iin ce qui concerne les prestations en
nature de l-rassurance maladie-rnaternlt6,  les l6gislations  ont fait  l.robjet
de nombpeuees rctouches, parfois  fondamental-es, en vue de prot6ger efficace-
ment 1es assur6s contre un risgue dont ]e  co0t est en constante augmenta-
tiont  conpte tenu de la  diffUsion de nouvelles techniques m6dicale-sr eui pour 6tre plus effi-caces nten sont pas pour autant moins cofiieusesn "Jn 
m6me
temps sri-mposait lfid6e  qufd. partir  drun certain  seuil  aueun indiviclu ntest
plus d. m€ne d.e suppe'rter 1es d6pen$es qurentratne Le traitenbnt  de la
maladie. 4uant aux diverses prestations en esp,lces, la  notion de minimum
vital  a cess6 de repr6sentcr lrobjectlf  A atteindre  ;  ell"e sfefface progres-
sivement soit  devant cel-Ie de garantie du revenu; soit  encore, dans Le cas
de prestations ferfaitaires,  devant Lrid5e de minimum eocial.  Ce que tend A
garantir  la  s6curit6 sociale,  etest done un certaj-n niveau de vie;  et il
faut situer  dans }a m6rue perspective,  d.rune Bart,  ].e d6velappement  des r6ginre.
oompl6mentaires  et,  drautre partl  Ia revsnd.ication ites .1ndlpendants d obtenir
1a ttparit6 socialett en matj.dre de prestations vj,s-d.-vis des sal"ari6s.
c0Ncrgs;qI
S 4'4. 0n peut essayer, aprds cette r6capitulation anal;rtique, drcsquisser
l"es tralts  qui caractr6risent les etructures sociales des pays de l-a Comnunau.t6
et d.e montr",rr Par apfes, comment lraction des lnstitutions  comnul'rautaires
srest ins6ree dans le rilouven'rent socia] des dix derrd6res ann6es"
frois  61,5ments semblent imprimer une configuration particulidre  A ]-a
situation  sociale actuelle  :
a) lialson  entre politique  sociale,  et politique  6conomique  g,6n6ra1e :  eIle
se manifcste clairement, tant  dans 1es pays qui connaissent 1a programna-
tion  6cononiquer eue dans les autres (i.ntcrventions  d.e lt.stat  en natj.dre
de sal-aires, de conditj-ons de travail,  etcol politique  d.es revenus;  J-iaison
entre modifj-catj-ons structureLles et  formation professionnelle)  ;
b) unification  et organisation du ruarch6 du travail.  Elles peuvent tl6couler
tantd'uneactionde1t.tNtat(organisationdesnrigrations,.cen,i;:eJ.isation
de La formation professionnelle) que de ltautonomie des partenaires sociaux
(extension g6ographique d.es conventions collectives*)  grre d.os deux r6unies
(rapprochement des fiiff6rents  seetorrre 6conclmiqnes en mati-dre de s6curj-t6
sociale,  siicurit$  6u f:.cvni l" I  etc. )  i
c)  lute1-l.a aes cat6gories plus faibles,  tant  dans les  domaintjs traditionnels (travaiLleurs  jeunes et 8g6;s, mdres, sal-aires minina) qu* des groupes qu1 sont victimss de eirconstances  particulidres  (ratj-ona1{satioa et  fcrme{ure . d.f .entreprisd ..
..r/t.tP-8
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$ 45.  Que11e a 6t6 La part de Ia Comnunaut5 tlans cette 6volution  ?
Une 6valuation quantitative  est inconcevable, peu de donn6es de la
politique.sociale  6tant chiffrablee  ;  m6n:e si  crest 1e casn il  est par'
contre impossi.ble de distinguer,, par exempl"e, combien de lfaccroiseement
des salaires est dfi^ d l"a promotion des travailleurs  et  combien ri. 1a crois-
sance riconomique, etr  encore, combJ-en de Ia  croissance 6conomique est due
au march6 commun et  conrbien i  la  conjoncture mondiale, etc. IL peutr suffiret
A ce monent, de constater que les  trois  6l-6ments qui caract6rj.sent la  struc-
ture sociale actuelle  A ltint6rieur  des Ctats niernbres se retrouvent sur Le
plan de Ia  Comnrunaut6 etr  d'autre partl  que celle-ci  a 6t6 pr,5sente, ri. tra-
vers 1es actes de ses institutions,  dans chaque domaLne ori une 6volution
significative  sreet pr:od.uite r la  liaison  entre politique  6conomique g6n6-
rale  et politique  sociale est le  leit-motiv  du prosranine 6conomique A moyen
terme approuv6 en 1967 par 1-e Conseil des ministres et 1cs gouvernements
des Etats menbres les  changements structurels  qui ont lieu  dans les  sec-
teurs dont Itorganisation  est confi6e aux organes comilunautairesr sont accon-
pagn6s par des |tvol-ets soclaux", qui portent tant sur la  formation professlon-
n"if"  (progra.,rme draction pour la  foimatlon professionnelle  en agriculture)
gue ,6ur lei  conditions de travail.  (rdglernent pour les  transports routiers).
Une tentative  de donner une solution globale aux probldr,res socio-6conomiques
de main-cltoeuvre cr66s par la  r6organisation des charbonnages a 6t6 faite
par 1a Haute Autorit6,  ivec 1a proposition drun rfstatut du mineurrt. Schou6e
cornme telIe,  cette initiative  est pr6sente actuellement dans lt6laboration
du rrvolet social"rt d.e la  polltique  6nerg6tique.
Dans un dornaine parti-culier  oi  Ie progrds technique a rendu n6ceesaire
l-rintc.rvqntion  des Etats pour 1a protection tant  de ltensenble de la  popula*
tion  que des groupee de travailleurs  expos,Ss d, des risques speciaux lroeuvre
enti6re de pr6vention se base sur des principes 6tablis  par Ics. institutions
de 1a Comrnunaut6. 11 sragit  de l-e protection contre les rayonnenents ionidants
un probldme nouveau a 6t6 affront6  et r6so1u sur la  basd de crit6res  uniformee
pour tout le  march6 cornmun, puisque lee directives  de lrSuratom fixant  les
nornres de base pour La radioprotection sont drirpplication obligatoire  dans
J-es l6gislations  nationales.
-ly